












Effect of the change of water quality on the amount of ayu fish 
 （plecoglossus altivelis ） at Takahashi R. Asahi R., and
Yoshii R. in Okayama prefecture
Shigeki MURAMOTO
Abstract
　Japan is rich in freshwater fish, regional cuisine as represented by ayu fish （plecoglossus 
altivelis） has played a major role in community revitalization throughout Japan. The 
amount of ayu fish in Japan has a linear increase from the 1950s to 1992. This phenomenon 
will be spread across the country, and a similar trend was observed in each of the rivers 
in Okayama prefecture. The cause of the decrease in the amount of ayu fish fishing is 
a instability of river water by the construction of dams and weirs, river environment 
degradation, such as raw predation by cormorants of the cold water disease. On the other 
hand, the concentration of BOD（biochemical oxygen demand） and Total-N（NH4-N+NO3-N
+NO2-N）tended to increase compare with those before 1993. The amount of ayu fish is 
affected by the water pollution such as Total-N, BOD, has been suggested in the three rivers 
in Okayama prefecture. We need to live a life that controls the discharge of polluted water as 
well in order to preserve the environment of the river and river fish. I would like to be place 
at center of flow of the river rock by using many rocks dug up along with the renovation of 
the Takahashi R.





Environmental risk management, graduate school （correspondence）, kibi international University
































































































































































































































































































































































































































２ ）中四国農政局統計局 （2020） 岡山農林水産統計年報（平成19 ～ 20年）
３ ）岡山県農林水産総合センター水産研究所 （2012.） 岡山県農林水産総合センター水産研究所報告
４ ）農林水産省 （2009） 内水面漁業・養殖業魚種別生産量累年統計，漁業養殖生産統計年報
５ ）小林純 （1975） 水の健康診断，岩波新書，p55.
６ ）国土交通省河川局岡山工事事務 （2007） 高梁川水系河川整備基本方針
７ ）岡山県環境部水質保全課 （2010） 公共用水域および地下水の水質測定結果，昭和46 ～平成23年
８） 井田裕之 （2002） 家庭排水由来合成化学物質による水質汚濁と生態毒性評価に関する研究，岡山大学大学院自然
研究科（博士論文）
９） Muramoto S. （2005） Influence of the anionic active agents, sodium dodecyl sulfate, on Al accumulation a fish. 
吉備国際大学政策マネジメント学部紀要，第１号，82-95.
10 ）農林水産省，環境省 （2011） 野生鳥獣による被害防止対策の充実, p99
11 ）石田朗，沢有紀，亀田佳代子，成末雅恵 （2000） 日本におけるカワウの増加と被害. Strix, 18,1-28
12 ）川那部浩哉（1982）桜井淳史アユの博物誌，平凡社
13） 伊藤陽人，小池利通，樋口正仁，野上泰宏，森直也（2011）魚野川におけるアユ不振原因の解明，新潟県内水
面水産試験場報告

